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A research on townscape characteristics in pre WWII  
estate: Margarethenhöhe
Akira Ohtsubo
Department of Human Environmental Sciences, School of Human Environmental Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
In many housing estates after WWII, due to frequent vandalism etc., restructuring or rebuilding has be-
come necessary. On the other hand, in most of housing estates before WWII, residents have continued to live 
in the original housing blocks. This research on some townscape characteristics in Margarethenhöhe is in-
tended to investigate the cause of this difference. It was suggested that there are some characteristics that 
help to increase resident’s affection for their estate and to enhance the community bonds.



































19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて，クルッ
プ社は多くの労働者団地を建設してきた．同社は
1875 年にエッセン市の広さが 9 平方キロであっ

















ちなみに、1910 ～ 39 年にかけて同市の人口は
29.5 万人から 66.7 万人に増大した 4）．
第二次世界大戦終戦時には全住戸の 1/4 強が完





































































Table  1.  建設年次と建設戸数・時期区分
期区分 建設年度 工期 棟数 住戸数 住宅以外の建築 備考
1909 渡河橋 準備期
Ⅰ
1910/11 1+2 128 165 ホール，交番，よろず屋
第一次世界大戦前期
92.5 戸／年
1912 3 91 116 市場（店舗，宿屋，組合店舗，噴水）
1913 4 67 89 管理棟
Ⅱ
1914 5 158 182
第一次世界大戦期
84 戸／年
1915 6 69 97
1916/17 7 70 108
1918 0 0
Ⅲ




1921 9+10 16 96
1922 11 5 32
1923 12 4 18 彫刻工房
1924 13 7 30 カソリック臨時教会，プロテスタント祈祷所
1925 14 10 35 消費者事務所
Ⅳ
1926 15 9 29 警察署，郵便局
家賃税融資による住宅建設刺激期
59 戸／年
1927 16+17 27 76 作業所，小学校
1928 18+19 26 73 カソリック牧師館
1929 20+21 33 85 大型スタジオ , 修理工場 , 牧師館 , ユ スーホステル
1930 22a 12 32 印刷所，戦争記念碑
Ⅴ
1931/32 22b+23 20 65 大恐慌期










1935 26 13 46
1936 27 13 52
1937 28 11 41
1938 29 18 68 カソリック教区ホール
合計 851 1660
建設年度毎の「棟数・住戸数・住宅以外の建築」は文献 2）による


















階高は 1 層当り 3 m 程度，1 階の道路からのフ
ロアー高さは場所により変動するが 0.6 m 程度，
0.5 階の場合は屋根が急勾配なので，妻面はその





1 階：桁行面＝ 3.6 m，妻面＝ 6 ～ 6.5 m，
1.5 階：桁行面＝ 4.8 ～ 5.1 m，妻面＝ 6 ～ 6.5 m
2 階：桁行面＝ 6.6 m，妻面＝ 9 ～ 9.5 m
2.5 階：桁行面＝ 7.6 ～ 7.8 m，妻面＝ 8.6 ～ 9 m
3 階：桁行面＝ 9.6 m，妻面＝ 12 ～ 12.5 m
3.5 階：桁行面＝ 10.8 ～ 11.1 m，妻面＝ 12 ～ 12.5 m
道路幅員は，狭くても 6 m，広いところでは 13
～ 14 m あり，道路幅員との関係で D/H を考える
と，Ⅳ期のゾンマーブルク通りに面する 3.5 階の
建物と，12 m 程の道路を挟んで並びの 2.5 階の建
物の間での値が最も小さいと思われるが，それで
も 12/12 で D/H の値が 1 程度の関係である．道路
が狭い部分で2.5階の桁行面が並行するところも，
セットバックを含めると棟間隔は 10 m 近くあり，
これも 1 程度の D/H の値を持っている．この様

































































































































































2 ）Andreas Helfrich, “Die Margarethenhöhe Essen – Ar-
chitekt und Auftraggeber vor dem Hintergrund der 
Kommunalpolitik Essen und der Firmenpolitik Krupp 
zwischen 1886 und 1914”, p25
3 ）現地の案内板に記載の年譜による．
4 ）Population statistics historical demography （Germany-
Essen）
5 ）Wulf Mämpel, „Margarethenhöhe Das Jahrhundertwerk
“, p175








大阪市立大学文学部研究紀要　第 47 巻， p351，
（1995）
9 ）Alice Coleman, “Utopia on Trial ―Vision and Reality 
in planned housing―”, pp57-62
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Fig.  3.  マルガレーテンヘーエ屋根伏図（部分）（筆者作成）
この図からも，建物や屋根形状，あるいは棟の方向性等の複雑な状況と，樹木が大きな景観上の要素
となっている点が理解できる．
Fig.  2.  マルガレーテンヘーエ配置図（2006 年時点）（筆者作成）
一点鎖線の赤枠は Fig.3 の範囲を示す
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Fig.  8.  寄棟屋根の棟別分類：複雑で多様な屋根形状が混在している様子が判る．
左図は，当団地のある 2 階建てで屋根裏に居室と思われる部屋
を持つ棟の立面図である．軒の高さ + アルファに 2.5 階分の建物
の高さを設定することで，概ね屋根の平均高さに相当する高さ
になる．この事例で言えば，一点鎖線より上の破風部分の面積
A と，一点鎖線より下の面積 B が，ほぼ等しくなる．当然屋根
形状により様々なケースがあり，一概にこの高さを一般化するこ

















Naturally occurring and artificially synthesized 
polyquinanes composing of fused ﬁve-membered car-
bocyclic framework have attracted considerable atten-
tion from the viewpoints of challenging targets for ste-
reocontrol led syntheses  and their  biological 
activities.1, 2） In the course of our continuous investiga-
tions on stereoselective syntheses of heterocyclic an-
gular polyquinane analogues from active urazoles（N-
phenyl-1, 2-dihydrocinnoline 1, 2-dicarboximide 
derivatives） 1a and 1b,3-12） we isolated heterodi-
quinane-based tricycle 3 from the photochemical reac-
tion of urazole 1b with diethyl 1, 3-acetonedicarboxyl-
ate 2 in acetonitrile （Scheme 1）. Since the 1H and 
13C-NMR analyses did not permit an identiﬁcation of 
the framework and the stereochemistry of the com-
pound, the crystal structure was determined by X-ray 
analysis.
Experimental 
General procedure. 1H-NMR（90 MHz）and 
13C-NMR （22.5 MHz） spectra were recorded on a Hit-
Crystal Structure of Heterodiquinane Containing a Triazine, 
an Indoline, and a Pyrrolidine Skeletons Prepared by Photoreaction 
of 7-Methoxy-3-［1-（methoxyimino）ethyl］-N-phenyl-1, 2-dihydro-
cinnoline 1, 2-Dicarboximide with Diethyl 1, 3-Acetonedicarboxylate
Kazuyoshi Seguchi 
Department of Human Environmental Sciences, 
School of Human Environmental Sciences, 
Mukogawa Women's University, Nishinomiya 663-8558, Japan 
Abstract
The heterodiquinane derivative was prepared from the photochemical reaction of 7-methoxy-3-［1-（me-
thoxyimino）ethyl］-N-phenyl-1, 2-dihydrocinnoline 1, 2-dicarboximide with diethyl 1, 3-acetonedicarboxyl-
ate in acetonitrile. The structure and the stereochemistry were determined by X-ray diffraction. The com-
pound crystallizes in triclinic, space group P1
－
 with cell parameters of a = 12.171（5） Å, b = 12.372（5） Å, 
c = 10.431（2） Å, α= 92.21（2）°, β= 109.75（2）°, γ= 89.19（3）°, and Z = 2 ; the ﬁnal residual factor is 
R1 = 0.043 for 2489 reﬂections.
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achi R-1900 spectrometer in a CDCl3 solution with 
TMS as an internal standard. IR spectra and MS spec-
tra were measured a Shimadzu IR-460 spectrometer 
and a Shimadzu QP-2000A spectrometer, respectively. 
7-Methoxy-3-［1-（methoxyimino）ethyl］-N-phenyl-1, 
2-dihydrocinnoline 1, 2-dicarboximide 1b was pre-
pared by the method reported previously.6, 13） Diethyl 1, 
3-acetonedicarboxylate was commercially available 
and used without further puriﬁcations.
Synthesis of heterodiquinane 3. Irradiation of ura-
zole 1b （0.26 mmol） and an excess of diethyl 1, 
3-acetonedicarboxylate 2 （13.0 mmol） in acetonitrile 
（60 ml） by a 400-W high-pressure mercury lamp 
through Pyrex ﬁlter for 10 h gave a mixture of three 
products （3, 4 and 5）, which were isolated by column 
chromatography on silica gel, using a mixture of di-
choromethane and ethyl acetate as eluent. The photo-
product 5 （3% yield） was already identiﬁed as a novel 
rearranged product in the photochemical reactions of 
1b without nucleophiles.6） The structure of hetrodi-
quinane derivative 4 （15% yield） containing a tri-
azinoindoline and an oxazolidine skeletons was con-
ﬁrmed by spectral comparison with the photoproduct 
of 1b with 2 in the presence of triethylamine in aceto-
nitrile.12） The mainly isolated 3 （79% yield） was re-
crystallized slowly from ethanol to afford compound 
appropriate for X-ray analysis.
3 ; mp 166-167℃ ; 1H-NMR δ 1.17 （3H, t, Me）, 
1.36 （3H, t, Me）, 1.94 （3H, s, Me）, 3.26 and 3.79 
（2H, s, CH2, J=15.4 Hz）, 3.83 （3H, s, OMe）, 3.94 
（3H, s, OMe）, 4.08 （2H, q, CH2）, 4.31 （2H, q, CH2）, 
5.03 （1H, s, OH）, 5.71 （1H, s, 6a-H）, 6.61 （1H, dd, 
Ph）, 7.06-7.54 （7H, m, Ph）; 13C-NMR δ 10.5 （q）, 
14.0 （q）, 14.3 （q）, 38.6 （t）, 49.9 （d）, 55.6 （q）, 60.5 
（d）, 60.9 （t）, 61.9 （t）, 62.6 （q）, 85.3 （s）, 91.5 （s）, 
100.4 （d）, 111.2 （d）, 121.8 （d）, 125.1 （d）, 128.4 （d）, 
128.8 （d）, 129.2 （d）, 134.7 （s）, 142.1 （s）, 148.4 （s）, 
149.7 （s）, 154.1 （s）, 160.9 （s）, 167.9 （s）, 170.2 （s）; 
MS m/z （%） 580 （5, M+）, 416 （100）, 227 （32）, 187 
（30）. IR （KBr） 3430, 1738, 1692 cm-1. Anal. Found: 
C, 60.07; H, 5.55; N, 9.77. Calcd for C29H32N4O9: C, 
59.99; H, 5.56; N, 9.65.
X-ray analysis. X-ray analysis of the colorless crys-
tal 3 （size; 0.20 × 0.30 × 0.50 mm） was performed 
on a Rigaku AFC5R diffractometer with graphite 
monochromated MoKα radiation （λ= 0.71069 Å）. 
The detailed measurement conditions and crystal data 
are listed in Table 1. The intensity data were collected 
at 296 K using theω-2θ scan technique to a maximum 
2θof value of 55.0゜．Of the 7096 reﬂections which were 
collected, 6779 were unique （Rint = 0.041）.
The structure was solved by direct methods with 
SIR8814） and expanded using Fourier techniques.15） 
The non-hydrogen atoms were refined isotropically. 
All hydrogen atoms were placed at calculated posi-
tions with their isotropic thermal parameters. The ﬁnal 
cycle of the full-matrix least squares refinement was 
based on 2489 observed reflections ［I >3.00 σ（I）］ 
and 476 variable parameters. The final R1 and wR2 
values were 0.043 and 0.043. The positional parame-
ters are given in Table 2. The selected bond lengths, 
the bond angles, and torsion angles are shown in Ta-
bles 3, 4, and 5. All calculations were carried out with 
the crystallographic software programe package TEX-
SAN.16）
Table 1.  Crystal and experimental data
Chemical formula: C29H32N4O9
Formula weight ＝ 580.59
T ＝ 296 K
Crystal system: triclinic
Space group: P 1
－
　　Z ＝ 2
a ＝ 12.171（5） Å　　　　　 α＝ 92.21（2）°
b ＝ 12.372（5） Å　　　　 　β＝ 109.75（2）°
c ＝ 10.431（2）Å　　　　　 γ＝ 89.19（3）°
V ＝ 1477.2（9） Å3 
D x ＝ 1.305 g/cm3
Radiation: MoKα（λ＝ 0.71069 Å）
μ（MoKα）＝ 0.98 cm-1
F（000）＝ 612
Crystal size ＝ 0.20 × 0.30 × 0.50 mm
Number of reﬂections measured ＝ 7096
Number of independent reﬂections ＝ 6779
2θmax ＝ 55.0°
Number of reﬂections used ＝ 2489［I >3.00 σ（I）］
R indices［I >3.00 σ（I）］：R1 ＝ 0.043, wR 2 ＝ 0.043
Number of parameters ＝ 476
Goodness-of-ﬁt on F 2 ＝ 0.96
（△ /σ）max ＝ 0.15
（△ρ）max ＝ 0.14 e-/ Å3
（△ρ）min ＝ -0.15 e-/ Å3
Measurement: Rigaku AFC5R
Program system: TEXSAN
Structure determination: direct method （SIR88）
Reﬁnement: full-matrix least-squares on F 2 
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Results and Discussion
An ORTEP drawing of 3 is illustrated in Fig.1 along 
with the atomic labeling scheme. The compound 3 has 
an intricate heterodiquinane framework containing a 
triazine, an indoline, and a pyrrolidine skeletons and 
these rings are cis-fused at axes of N（1）-C（9）, N（3）
-C（9）, and C（9）-C（10）. The torsion angles of C（7）-N
（1）-C（9）-C（10）, N（3）-C（9）-C（10）-C（4）, and C
（8）-N（3）-C（9）-C（10） are -154.8（3）゜, -130.0（2）゜, and 
158.5（2）゜, respectively.  
The stereochemistry of the ethoxycarbonylmethyl 
group at C-5 and the ethoxycarbonyl group at C-6 
（Scheme 1） was determined as endo and exo conﬁgu-
rations with respect to the cis-fused indoline-pyrro-
lidine ring on the basis of the ORTEP drawing. Further 
inspection of the ORTEP ﬁgure reveals that the ethox-
yl group in the endo-position is just above the phenyl 
ring of indoline. This special arrangement can be also 
deduced from 1H-NMR data of 3. The endo-ethoxyl 
protons on the 1H-NMR spectrum resonate at much 
higher ﬁeld than exo-ethoxyl protons by diamagnetic 
anisotropy of the phenyl ring （δ1.17, 4.08 in endo-
position and δ 1.36, 4.31 in exo-position）. The space 









































Fig.  1.  ORTEP drawing of the title compound （3） along 
with the atomic labeling scheme. 
Table 2.  Atomic coordinates and equivalent isotropic dis-
placement （Å2） 
Atom x y z Beq
O（1） 0.0711（2） 0.0803（2） 0.6629（2） 3.83（5）
O（2） 0.3021（2） 0.3665（2） 0.8490（2） 3.95（6）
O（3） 0.6780（2） 0.4724（2） 0.7614（3） 4.68（6）
O（4） 0.3534（2） 0.0553（2） 0.7588（2） 4.57（6）
O（5） 0.3528（2） － 0.1243（2） 0.7506（2） 4.52（6）
O（6） －0.0693（2） 0.3819（2） 0.3428（3） 4.92（6）
O（7） 0.1247（2） 0.0381（2） 0.3414（2） 3.10（5）
O（8） 0.3417（2） 0.0908（2） 0.2299（3） 5.03（6）
O（9） 0.3654（2） － 0.0576（2） 0.3536（2） 3.84（6）
N（1） 0.2854（2） 0.3119（2） 0.6319（2） 2.69（5）
N（2） 0.1569（2） 0.2461（2） 0.7309（3） 2.83（6）
N（3） 0.1714（2） 0.1551（2） 0.5387（3） 2.59（5）
N（4） 0.0101（2） 0.3007（2） 0.4100（3） 3.56（6）
C（1） 0.5828（3） 0.4146（3） 0.6813（3） 3.24（7）
C（2） 0.5933（3） 0.3704（3） 0.5617（4） 3.91（8）
C（3） 0.5028（3） 0.3098（3） 0.4718（3） 3.62（8）
C（4） 0.4029（3） 0.2938（2） 0.5023（3） 2.87（7）
C（5） 0.3946（3） 0.3392（2） 0.6225（3） 2.69（7）
C（6） 0.4830（3） 0.4014（3） 0.7150（3） 2.90（7）
C（7） 0.2540（3） 0.3137（3） 0.7463（3） 2.81（7）
C（8） 0.1276（3） 0.1537（3） 0.6422（3） 2.77（7）
C（9） 0.2116（3） 0.2559（2） 0.5061（3） 2.57（6）
C（10） 0.2967（3） 0.2259（3） 0.4289（3） 2.66（7）
C（11） 0.3168（3） 0.1036（2） 0.4488（3） 2.56（6）
C（12） 0.2065（3） 0.0594（2） 0.4718（3） 2.61（6）
C（13） 0.1053（3） 0.2579（3） 0.8373（3） 2.90（7）
C（14） 0.1340（3） 0.1886（3） 0.9431（4） 4.34（9）
C（15） 0.0824（4） 0.2052（4） 1.0433（4） 5.5（1）
C（16） 0.0072（4） 0.2878（4） 1.0368（4） 5.8（1）
C（17） － 0.0206（4） 0.3567（4） 0.9312（5） 6.1（1）
C（18） 0.0305（3） 0.3411（3） 0.8311（4） 4.73（10）
C（19） 0.6757（4） 0.5215（4） 0.8856（5） 5.3（1）
C（20） 0.2292（3） － 0.0416（3） 0.5572（3） 2.96（7）
C（21） 0.3178（3） － 0.0280（3） 0.6981（3） 3.29（8）
C（22） 0.4357（4） － 0.1229（4） 0.8906（4） 5.1（1）
C（23） 0.4705（6） － 0.2321（5） 0.9288（6） 8.6（2）
C（24） 0.1137（3） 0.3320（3） 0.4314（3） 2.86（7）
C（25） 0.1469（3） 0.4376（3） 0.3920（5） 5.1（1）
C（26） － 0.1843（4） 0.3413（5） 0.3096（6） 7.3（1）
C（27） 0.3416（3） 0.0472（3） 0.3306（3） 3.18（7）
C（28） 0.3720（3） － 0.1248（3） 0.2379（4） 4.44（9）
C（29） 0.2547（5） － 0.1592（5） 0.1488（6） 8.5（2）
Beq = （4/3） Σi Σj βij （ai. aj）
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endo-ethoxyl group and least-squares plane of the phe-
nyl ring having the methoxyl group is 6.050 Å.  
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Table 3.  Selected bond lengths（Å）
Atom Atom Distance Atom Atom Distance
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N（3） C（8） 1.356（4） N（3） C（9） 1.440（4）
N（3） C（12） 1.481（4） C（4） C（5） 1.388（4）
C（4） C（10） 1.508（4） C（9） C（10） 1.546（4）
C（9） C（24） 1.520（4） C（10） C（11） 1.541（4）
C（11） C（12） 1.551（4） C（11） C（27） 1.509（5）
C（12） C（20） 1.530（4） C（20） C（21） 1.505（4）
Table 4.  Selected bond angles（°） 
Atom Atom Atom Angle Atom Atom Atom Angle
O（7） C（12）C（11）106.1（2） O（7） C（12）C（20）111.0（2）
N（1） C（5） C（4） 109.0（3） N（1） C（9） C（10）104.1（2）
N（1） C（9） C（24）108.3（2） N（3） C（12）C（11）100.8（2）
N（3） C（12）C（20）113.6（3） C（4） C（10）C（9） 103.3（2）
C（5） N（1） C（7） 127.7（2） C（5） C（4） C（10）110.5（3）
C（8） N（3） C（9） 119.1（3） C（8） N（3） C（12）126.2（3）
C（9） N（3） C（12）113.4（2） C（9） C（10）C（11）103.9（2）
C（10）C（11）C（12）106.3（3） C（10）C（11）C（27）112.2（3）
C（11）C（12）C（20）113.9（3） C（12）C（11）C（27）112.9（2）
Table 5.  Selected torsion angles（°） 
Atom Atom Atom Atom Angle Atom Atom Atom Atom Angle
O（1） C（8） N（3） C（9） 165.0（3） O（1） C（8） N（3） C（12） －29.0（5）
O（2） C（7） N（1） C（5） 22.1（5） O（2） C（7） N（1） C（9） －172.0（3）
O（7） C（12） N（3） C（8） 106.2（3） O（7） C（12） N（3） C（9） －87.1（3）
O（7） C（12） C（11） C（10） 85.1（3） O（7） C（12） C（11） C（27） －38.3（3）
N（1） C（9） N（3） C（8） 46.6（4） N（1） C（9） N（3） C（12） －121.1（3）
N（1） C（9） C（10） C（4） －14.3（3） N（1） C（9） C（10） C（11） 104.7（3）
N（3） C（9） N（1） C（5） 126.5（3） N（3） C（9） C（10） C（4） －130.0（2）
N（3） C（9） C（10） C（11） －10.9（3） N（3） C（12） C（11） C（10） －30.6（3）
N（3） C（12） C（11） C（27） －154.0（2） C（7） N（1） C（9） C（10） －154.8（3）
C（8） N（3） C（9） C（10） 158.5（2） C（8） N（3） C（9） C（24） －74.8（3）
C（8） N（3） C（12） C（11） －141.8（3） C（9） N（3） C（12） C（11） 24.9（3）
C（9） C（10） C（11） C（12） 26.1（3） C（10） C（9） N（3） C（12） －9.3（3）
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C., Polidori, G., Spagna, R., and Viterbo, D., J. Appl. 
Cryst., 22, 389-393 （1989）
15） Beurskens, P. T., Admiraal, G., Beurskens, G., Bosman, 
W. P., de Gelder, R., Israel, and R., Smits, J. M. M., 
DIRDIF94 program system, Technical Report of the 
Crystallography Laboratory, University of Nijmegen, 
Netherlands （1994）
16） TEXSAN:Crystal Structure Analysis Package, Molecu-
lar Structure Corporation （1985）
要　約
7－メトキシ－3－［1－（メトキシイミノ）エチル］







、格子定数 a = 12.171（5） 
Å,  b = 12.372（5） Å,  c = 10.431（2） Å,  α= 92.21
（2）°, β= 109.75（2）°, γ= 89.19（3）°, 単位胞内の
分子数 Z = 2 で、2489 の反射数に対し R 因子は 
0.043 であった。







通して 1 ～ 2％程度と推定されている 1）．また厚
生労働科学研究班によると，1998 年における全
年齢での食物アレルギー原因は，鶏卵 38.7％，乳
製品 20.8％，小麦 12.1％，落花生 4.8％，いくら
4.0％，エビ 3.0％，そば 2.4％，大豆 1.5％であり，
上位 3 抗原で全体の 71.5％を占めている 1）．年齢
別では，1 ～ 3 歳は鶏卵，牛乳，小麦，魚卵，ピー












な負担（1 品目 22.7％，2 品目 54.0％，3 品目以上
67.5％），調理に対する負担（1 品目 33.3％，2 品
目 47.1％，3 品目以上 70.0％）が増大する．さら
に家庭外では外食の不自由さ（1 品目 46.9％，2 品




The refreshment ideas to improve diet quality for child  
patients who have food allergy
Yuka Okumura, Kazuko Takagishi
Department of Food Sciences and Nutrition, School of Human Environmental Sciences,  
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558. Japan
Abstract
The more number of foods which children who have food allergy cannot eat, the worse quality of life for 
them will be. Therefore, refreshment is important to avoid a lack of nutrition and support enjoyment for daily 
diet. This study shows recipes of refreshment (2 kinds of birthday cakes; A is easy to cook and B is difﬁcult 
to cook, and 14 daily refreshment) which do not use eggs, ﬂour and dairy products, and also shows a result of 
food preference survey against 20 women about birthday cakes and 30 women about daily refreshment. 
Comprehensive evaluation of A was over 3.0 point in all 4 categories which included appearance, taste, smell 
and volume, but appearance and volume for B remained at 2.9 ± 0.8 point. About 14 daily refreshment, po-
tato okonomiyaki and pumpkin pudding got good evaluation because all scores were over 3.0 point. 
The cause of the stress for child parents who have food allergy is to consider the menus which remove the 
food for cause of allergy. Therefore, the refreshment ideas that are responded to food allergy help them to re-
duce the stress. After a change of refreshment based on this result, it is necessary to get evaluation from chil-
dren who have food allergy and their mothers.




は，1 ～ 2 歳児はエネルギー 16％，カルシウム
32％，鉄 20％，3 ～ 5 歳児はエネルギー 9％，カ























































準 2010 年版 12）に記された 5 歳児男女の推定エネ
ルギー必要量である 1250 ～ 1300kcal のおやつと
して推奨されている 10 ～ 20％程度を摂取できる
量とした．






学生 20 名（22 ± 0.3 歳）および 30 名（21 ± 0.5 歳）
とした．
4．調査期間および供与量
嗜好調査は，誕生日ケーキ 2012 年 3 月 3 日，
おやつ 2012 年 8 月 7 日に実施した．資料として，





バナナパンケーキ，ベビーカステラの 4 種は 1/3
量，ラスク，しらすせんべい，小豆アイスクリー


























































































































































Table 1.  The recipe and the nutritional value for 2 kinds of birthday cakes











②ごぼうは約 4cm の長さの輪切りにして縦に 3 等分し，水
にさらしてアク抜きをする．水気を切り，野菜の甘味を引

















































































































































Table 2.  The recipe and the nutritional value for 14 kinds of daily snacks






5 歳児対象）の 8 項目構成とした．また総合評価





































































































































































ケーキ 2 種のスポンジの評価は，4 点満点中色
3.4 ± 0.6 点，におい 3.4 ± 0.7 点とほぼ問題のな
い仕上がりとなった．甘味（A：2.7 ± 0.7 点，B：
2.8 ± 0.7 点），旨味（A：2.8 ± 0.6 点，B：2.5 ± 0.7
点）， 食 感（A：2.6 ± 0.9 点，B：2.0 ± 0.6 点），
質感（A：2.5 ± 0.7 点，B：2.0 ± 0.6 点），喉ごし
（A：2.6 ± 0.7 点，B：2.1 ± 0.6 点）の 5 項目は 3.0
点未満を示した．ムースの色は，ケーキ B2.9 ± 0.7
点，ケーキ A3.5 ± 0.6 点を示した．以下ケーキ A，
B 双方の評価点は，におい（A・B：3.5 ± 0.6 点），
甘味（A：3.4 ± 0.7 点，B：3.6 ± 0.6 点），酸味（A：
3.3 ± 0.7 点，B：3.3 ± 0.6 点），食感（A：3.6 ± 0.6
点，B：3.7 ± 0.5 点），質感（A：3.4 ± 0.6 点，B：
3.6 ± 0.6 点），喉ごし（A：3.5 ± 0.6 点，B：3.6
± 0.5 点）と，いずれも 3.0 点以上を示した．また，
Fig.  2.  Comparison of sponge A, general and B
一般的なスポンジケーキ A ケーキ B
Fig.  1.  Two kinds of birthday cakes and 14 kinds of daily snacks
しらすせんべい 小豆アイスクリーム かぼちゃプリン グミ とうもろこしパン
いもきんとん バナナパンケーキ ベビーカステラ桃シャーベットじゃがいもお好み焼き風かりんとう風饅頭
ケーキ A ケーキ B 野菜チップス オレンジ風味クッキーラスク
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ケーキ A では色，におい，食感，質感が，B で
はにおい，甘味，食感，質感，喉ごしが，3.5 点
の高得点を得た．
ケーキ B のクリームの評価では，3.0 点以上は
におい，質感，喉ごしの 3 項目にとどまった．一




ケーキ 2 種における総合評価は，ケーキ A で
は見た目（3.4 ± 0.7 点），味（3.5 ± 0.6 点），にお
い（3.6 ± 0.6 点），一回量（3.6 ± 0.6 点）の 4 項目
全てが平均得点 3.0 点以上，見た目を除く 3 項目
では 3.5 点以上を示した．ケーキ B では味（3.1 ±
0.6 点）とにおい（3.3 ± 0.6 点）は平均得点 3.0 点以
上であったが，見た目（2.8 ± 0.7 点）と一回量（2.9
± 0.9 点）は 3.0 点未満であった．評価点の低かっ
た理由には，「見た目の色合いが悪い」，「華やか
さがない」，「一回量が多い」が挙げられた（Table 
5）．また，評価得点は，ケーキ A78.9 ± 9.1 点，ケー
キ B67.6 ± 13.0 点であった．
2．14種のおやつ
2-1．見た目
4.0 点満点中 3.0 点以上は，14 種中 11 種を占め
た．中でもかぼちゃプリン 4.0 ± 0.2 点，グミ 3.6
± 0.7 点，いもきんとん 3.8 ± 0.5 点，かりんと
う風饅頭 3.9 ± 0.3 点，ベビーカステラ 3.5 ± 0.7
点と，3.5 点以上の高評価を得た．しかし，オレ
ンジ風味クッキー 2.6 ± 0.8 点，野菜チップス 2.6
± 0.9 点にとどまり，「好まない・やや好まない」
との回答が，オレンジ風味クッキー 33％，野菜
Fig.  3.  Comparison of cream B （left side） and fresh cream 
for decoration
Fig.  4.  Comparison of cream B （left side） and fresh cream 
for pastry tube
Table 3.  The reason of low rating for sponges
項目
人数（名）
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プス，オレンジ風味クッキーは 2 人に 1 人が，グ










ベビーカステラの 11 種は 3.0 点以上を示した．
特にかりんとう風饅頭 3.8 ± 0.4 点と 14 種中で最
高得点を得た．3.0 点未満を示したおやつは，野
菜チップス，オレンジ風味クッキー，グミの 3 種





































Table 5.  The reason of low rating for comprehensive evalu-
ation
























野菜チップス 2.6±0.9 2.8±0.8 2.5±0.9 2.5±0.9 1.9±0.9 2.6±0.7 3.0±0.8 2.9±0.8 1 20
ラスク 3.4±0.7 3.1±0.8 3.3±0.8 3.3±0.8 2.1±0.6 2.6±0.8 3.1±0.7 2.8±0.8 2 5
オレンジ風味クッキー 2.6±0.8 2.1±0.9 2.1±0.8 1.9±0.8 1.7±0.8 2.0±0.8 2.9±0.7 3.0±0.6 0 26
しらすせんべい 3.3±0.6 3.5±0.6 3.5±0.7 3.5±0.7 2.6±0.8 2.9±0.8 3.0±0.7 2.6±0.7 13 1
小豆アイスクリーム 3.4±0.8 3.0±0.8 3.5±0.6 3.2±0.8 3.2±0.8 3.1±0.7 2.8±0.8 2.4±0.9 9 3
かぼちゃプリン 4.0±0.2 3.2±0.9 3.5±0.7 3.3±1.0 3.5±0.7 3.4±0.8 3.4±0.7 3.6±0.7 14 5
グミ 3.6±0.7 3.3±0.8 2.7±0.7 2.8±0.7 2.9±0.9 2.9±0.9 2.9±0.8 3.1±0.8 0 11
とうもろこしパン 3.1±0.8 3.2±0.7 2.9±0.8 3.2±0.8 3.0±0.9 3.0±0.8 3.2±0.8 3.1±0.7 5 0
いもきんとん 3.8±0.5 3.0±0.8 2.9±0.8 3.2±0.8 3.3±0.7 3.0±1.0 2.8±0.8 2.3±0.8 0 3
かりんとう風饅頭 3.9±0.2 3.5±0.7 3.7±0.6 3.8±0.4 2.9±0.8 3.2±0.8 3.4±0.6 3.4±0.6 10 1
バナナパンケーキ 3.3±0.7 2.9±0.8 3.2±0.8 3.4±0.7 3.4±0.6 3.2±0.7 3.4±0.5 2.8± 0.7 4 2
じゃがいもお好み焼き風 3.4±0.7 3.5±0.7 3.5±0.7 3.7±0.7 3.6±0.6 3.5±0.6 3.3±0.7 3.0±0.7 18 3
桃シャーベット 3.4±0.8 3.1±0.8 3.3±0.7 3.6±0.6 3.5±0.6 3.5±0.7 3.0±0.9 2.4±1.0 9 1
ベビーカステラ 3.5±0.7 3.7±0.5 3.1±0.8 3.1±0.7 2.6±0.8 2.5±0.7 3.1±0.7 3.1±0.8 5 6
n=30　Mean±S.D.
Table 6.  The evaluation of 14 kinds of refreshments









食感では 3.0 点以上を示したおやつは，14 種中




















































































































































































































































グミ，いもきんとんの 4 種を除くと，3.0 点以上
の評価を得た．3.0 点未満のおやつは，「好まない・














考案したおやつ 14 種中の上位 3 種は，じゃが
いもお好み焼き風 18 名，次いでかぼちゃプリン
14 名，しらすせんべい 13 名の順であった．一方，
下位 3 種は，オレンジ風味クッキーで 26 名が選
択し，野菜チップス 20 名，グミ 11 名と続いた．
考　察




食感，質感，喉ごしの 3 項目は，ケーキ B の評





スポンジの甘味はケーキ A2.7 ± 0.7 点，ケー
キ B2.8 ± 0.7 点と，甘味が少ないと回答した者



















総合評価は，ケーキ B で 1 回量が多いと評価
した者が 20 名中 6 名存在した．この結果より，

























は 3.5 ± 0.6 点，3.7 ± 0.5 点と高かったと考える．





































































乳児期 55％，学童期 46％まで上る 6）13）．また，
除去食献立を立てるため，調理時間が長引いた結
果，「自由時間がない」と感じる母親は，除去食品






エネルギー量は，1，2 歳児 1010kcal，3 ～ 5 歳児
1369kcal と，日本人の食事摂取基準 2010 年版 12）
と比較すると双方とも必要量を満たしている．し














































13） Sicherer SH, Noone SA, Muñoz-Furlong A., Annals of 
Allergy, Asthma & Immunology，87（6）, 461-464
（2001）




























換えエンドウ（transgenic ﬁeld pea）より AI を精製










Structures of sugar chains in α-amylase inhibitors from  
Tendergreen （Phaseolus vulgaris L.） and transgenic ﬁeld pea 
（Pisum sativum L.）
Sayuri Sawada, Misao Tashiro
Department of Food Science and Nutrition, School of Human Environmental Sciences,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 633-8558, Japan
We isolated an α-amylase inhibitor （AI） from transgenic ﬁeld pea in which a Tendergreen α-amylase 
inhibitor gene was transduced and the sugar chain structures of AIs from transgenic field pea and 
Tendergreen bean were compared.  Plural electrophoretic bands were found in each AI and each subunit of 
each AI and these electrophoretic patterns were different between transgenic field pea and Tendergreen. 
However, each subunit with the deglycosylation using TFMSA showed single band.
The structure of a major sugar chain of α subunit of Tendergreen AI was M9. Structures of major sugar 
chains of α subunit of transgenic ﬁeld pea AI were M8 and M9.  On the other hand, major sugar chains in 
the βsubunits were the same, but the compositions were slightly different.  Transgenic field pea AI and 
Tendergreen AI have heterogeneity in the composition of the binding sugar chains.






Tendergreen（Phaseolus vulgaris L.）とTendergreen 
AI 導入 transgenic ﬁeld pea（Pisum sativum L.）粉末
試料は，Dr. Higgins（CSIRO Plant Industry, 
Australia）よりご供与頂いた．
2．AIの調製とサブユニットの分離
Tendergreen AI 及び transgenic ﬁeld pea からの AI 
（Field pea AI）の調製及びそれぞれの AI からのサ














酸と共に 0℃で 2.5 時間反応させた後，ドライア
イス－エタノール中で 80％ピリジンを加え中和










PA 化糖鎖は，PALPAK Type S カラム（0.46×25 
cm，タカラバイオ（株））を用いる size-fractionation 
HPLC で分離した．溶出は A 液：3％酢酸 - トリ
エチルアミン（pH 7.3）／アセトニトリル，35 /65
（v /v）で平衡化したカラムに B 液：3％酢酸－ト
リエチルアミン（pH 7.3）／アセトニトリル，
50 /50（v /v）を 0－60％ B，30 min の linear gradient
で行った．カラム温度は 40℃，流速は 1.0 ml /
min，検出は励起波長 320 nm，測定波長 400 nm
で蛍光強度を測定した．標準 PA 化糖鎖は，タカ
ラ バ イ オ（株）製 の PA-Sugar Chain M2 ～ M9，
M2，Man α 1-6Man β 1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc-
PA；M3，Man α 1-6（Man α 1-3）Man β
1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc-PA；M4B，Man α 1-6
（Man α 1-3）Man α 1-6Man β 1-4GlcNAc β
1-4GlcNAc-PA；M5A，Man α 1-6（Man α 1-3）
Man α 1-6（Man α 1-3）Man β 1-4GlcNAc β
1-4GlcNAc-PA；M6B，Man α 1-6（Man α 1-3）
Man α 1-6（Man α 1-2Man α 1-3）Man β
1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc-PA；M7B，Man α 1-6
（Man α 1-3）Man α 1-6（Man α 1-2Man α
1-2Man α 1-3）Man β 1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc-
PA；M8A，Man α 1-2Man α 1-6（Man α 1-3）
Man α 1-6（Man α 1-2Man α 1-2Man α 1-3）Man
β 1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc-PA；M9A，Man α
1-2Man α 1-6（Man α 1-2Man α 1-3）Man α 1-6
（Man α 1-2Man α 1-2Man α 1-3）Man β
1-4GlcNAc β 1-4GlcNAc-PA を用いた．
結果及び考察
1．Tendergreenと transgenic ﬁeld peaからの AI
の精製とそれぞれのサブユニット
Tendergreen 及び transgenic ﬁeld pea から AI を調
製した．それぞれの AI からは，更にサブユニッ
トαとβを分離した．得られた AI について SDS-
PAGE を行い純度を検討した．Fig.1 に示すよう
に Tendergreen AI（Lane 1）と Field pea AI （Lane 2） 
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Fig.  1.  SDS-PAGE patterns of Tendergreen and Field pea α－ amylase inhibitors and their subunits.
Lane 1  α－ AI protein from tendergreen bean seed 
Lane 2  α－ AI protein from transgenic ﬁeld pea seed
Lane 3  α－ subunit of α－ AI protein from tendergreen bean seed
Lane 4  α－ subunit of α－ AI protein from transgenic ﬁeld pea seed
Lane 5  β－ subunit of α－ AI protein from tendergreen bean seed
Lane 6  β－ subunit of α－ AI protein from transgenic ﬁeld pea seed
Fig.  2.  SDS-PAGE patterns of α－ amylase inhibitors and subunits before and after deglycosylation treatments. 
（A） Tendergreen AI
Lane 1  Tendergreen AI
Lane 2  α－ subunit of tendergreen AI
Lane 3  triﬂuoromethanesulfonic acid-treated α－ subunit
Lane 4  β－ subunit of tendergreen AI
Lane 5  triﬂuoromethanesulfonic acid-treated β－ subunit
（B） Field pea AI
Lane 1  Field pea AI
Lane 2  α－ ubunit of ﬁeld pea AI
Lane 3  triﬂuoromethanesulfonic acid-treated α－ subunit
Lane 4  β－ subunit of ﬁeld pea AI
Lane 5  triﬂuoromethanesulfonic acid-treated β－ subunit










Tendergreen AI 及び Field pea AI 各々のサブユ
ニットにグリコペプチダーゼ A を作用させ，糖
鎖を切り出した後 PA 化糖鎖を調製した．PA 化
糖鎖のサイズ分画 HPLC の結果を Fig.3 に示す．
標準 PA 化糖鎖には構造既知のオリゴマンノース
型糖鎖を用いた．αサブユニット（A）では，11 種
の主要なピークが得られ，ピーク 1 ～ 11 と命名
した．両 AI の HPLC パターンは，異なっており
特にピーク 8 ～ 11 が著しく異なっていた． 




pea AI の主要な糖鎖は，ピーク 10 と 11 であり，
糖鎖はそれぞれ M8 と M9 と推定された．存在比
は，ピーク 10 が 21.8％，ピーク 11 が 26.6％であっ
た．βサブユニット（B）では，10 種のピークが得
られ，ピーク 1 ～ 10 と命名した．両 AI の主要
糖鎖は，ピーク 2 と 3 であったが，存在比は AI
により異なっていた．即ち Tendergreen AI では，
ピーク 2 が 26.8％ ，ピーク 3 が 29.3％であった
のに対し，Field pea AI では，17.3％，28.6％であっ
た．これらのピークは，我々のトラマメAI（TAI）6）
の結果よりピーク 2 が M3X，ピーク 3 が M3FX
と考えられた．また，Field pea AI は，M5 と推定
されるピーク 4 が 9.3％と高かった． 
以 上 の 様 に Field pea AI と 元 の AI で あ る 
Tendergreen AI の構造異同を糖鎖構造について検
討した．Field pea AI では，種が異なるエンドウ
中であっても AI に糖鎖は付加されていた．即ち














遺伝子を導入した transgenic ﬁeld pea より AI を精
製し，元の AI と糖鎖構造を比較検討した．得ら
れた 2 つの AI とそれぞれのサブユニットについ
Fig.  3.  Fractionation of PA-oligosaccharides from α－ subunits （A） and β－ subunits （B） of Tendergreen AI and Field pea 
AI, respectively, by size-fractionation HPLC.
M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 and M9 were authentic PA-oligosaccharides.










出した糖鎖を PA 化後サイズ分画 HPLC のパター
ン よ り 比 較 し た．α サ ブ ユ ニ ッ ト で は， 
Tendergreen AI は主要な糖鎖が M9 であったが，
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Studies on simpliﬁed method for estimating off-ﬂavor porcine  
bowel with fragrance analyzer and GC/MS
Hironori Masui1）, Ayako Nagao-Uchiyama2）
1）Department of Food Nutirition, School of Human Environmental Science, 
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
2）Department of Human Environmental Science, Shiga Junior College, Tatsugaoka, Otsu, 520-0803, Japan
In this study, we examined the simpliﬁed method for estimating the quality of porcine bowels with Fra-
grance Analyzer （FF-1） and GC/MS. In the experiment with FF-1, we examined for skatole as the ingredient 
of excrement smell. The samples used were porcine bowels with good quality from the United States, Japan 
and Mexico in this study. It was difﬁcult to estimate the quality of all samples with FF-1. In GC/MS analysis, 
skatole and hexanal were detected in all samples. The clear differences were not seen among GC/MS chro-
matograms of all samples. It is possible to use the FF-1 to estimating the quality of porcine bowels by the 
combination with GC/MS analysis identifying the unpleasant odor except for skatole as the standard for qual-
ity estimation.




















は，生のもの 1 種類を含む 3 種類，アメリカ産豚
腸については，輸入会社において，洗浄不十分と
された製品 1 種類を含む 3 種類，メキシコ産豚腸













込み時間は，6 秒または 12 秒の条件で行った．
分析結果の解析は，SPSS（SPSS11.0J）による，主
成分分析により行なった．スカトールの分析につ



























国産の生の豚腸 1 種と湯煎処理 2 種（国産 1，





































Fig.3 に示した．アメリカ産 1 と国産 1 が近い位
置にプロットされたため、比較的似たにおい成分
Fig.  1.  Results of analysis of Japanese porcine bowels and skatole by FF-1.
　A：Three-dimensional representation
　B：Two-dimensional representation of second and third component 
　　sc1, sc2, and sc3 indicate the ﬁrst, the second and the third component, respectively.
　　●：Skatole，■：Japanese 1， ◆：Japanese 2，▲：Japanese row




















Fig.  2.  Results of analysis of American porcine bowels and skatole by FF-1.
　A：Three-dimensional representation
　B：Two-dimensional representation of second and third component 
　　sc1, sc2, and sc3 indicate the ﬁrst, the second and the third component, respectively.
　　●：Skatole，◆：American 1，■：American 2，▲：American defective
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Table 1.  The main volatile components of porcine bowels.
Rt. Components
Skatole 1.533

























Fig.  3.  Results of analysis of porcine bowels of different localities and skatole by FF-1.
　A：Three-dimensional representation
　B：Two-dimensional representation of second and third component 
　　sc1, sc2, and sc3 indicate the ﬁrst, the second and the third component, respectively.
　　●：Skatole，■：Japanese1， ◆：American 1，▲：American defective, ▼：Mexican



























時間 0 ～ 5 分の間に検出された主な揮発性成分の
同定結果を Table 1 に示した．におい識別装置に
より，比較的スカトールとにおいの質が似たもの

























Fig.  4.  Gas chromatogram of volatile components of porcine bowels.
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―海外ドラマ「SEX AND THE CITY」―
髙寺　　眸，丹田　佳子
（武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科）
Relationship of the fashions and the characters
―Overseas TV drama “SEX AND THE CITY”―
Hitomi Takatera, Keiko Tanda
Department of Informatics and Mediology, School of Human Environmental Sciences,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
We assume that the fashions inﬂuences the making of the characters. We took up overseas TV drama “SEX 
AND THE CITY” for an example and investigated relationship of the fashions and the characters. We paid 
attention to two points and analyzed them to compare between the seasons in one character, and compare be-
tween characters in one season.
As a result of our investigation, the fashions in the drama was “the thing which expresses the feeling of the 
characters” and “the thing which affects the making of characters”. We understood that the fashions became 
the tool which was important to the direction of the drama.





象とまでなった海外ドラマ「SEX AND THE CITY」
を取り上げる．このドラマは，1998 ～ 2004 年に
かけて放送されたアメリカの連続テレビドラマで











海外ドラマ「SEX AND THE CITY」全 6 シーズン
の DVD から調査対象となるキャラクター 4 人の
ドラマ設定を調査し，Table 1 に示した．
2．写真試料



































Fig.  1.  収集した写真試料の一部
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果を Table 3 に示す．






























Table 2.  Carrie のシーズン間の分散分析結果
Table 3.  Carrie のシーズン間の Tukey（T）検定結果
（イメージ用語「派手―地味」の場合）
Table 4.  Carrie の各イメージ用語に対するシーズン間
の検定結果とストーリー展開
1/9 
                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
2.62 2.08 2.15 2.67 3.07 2.94
派手 派手 地味
2.31 1.97 2.18 2.33 2.38 2.60
いしら男いしら女
2.84 2.97 2.85 3.18 3.30 3.37
ルアュジカトンガレエトンガレエトンガレエ
2.79 2.94 2.83 2.79 2.81 2.80
上品 下品 上品 上品 上品 上品
3.58 3.20 3.28 3.22 3.39 3.13
供子人大
3.08 2.95 2.98 2.85 2.92 3.01
いいスンセい悪スンセ
2.97 2.36 2.38 2.69 3.31 2.85
鮮やか 鮮やか 暗い
2.94 3.14 2.92 3.09 3.09 3.26
いな級高級高
3.21 2.92 2.97 2.79 2.90 2.78
いしさやいしさやいた冷
3.14 2.87 2.88 2.85 2.94 3.08




















































                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
2.33 2.06 1.58 2.08 2.42 1.91
地味 派手 地味
2.12 2.13 1.98 2.16 2.27 2.07
女らしい 男らしい
2.62 2.40 2.22 2.50 2.65 2.38
カジュアル エレガント カジュアル
2.98 2.69 2.97 2.90 2.80 2.95
下品 上品 下品 下品 下品
3.86 3.89 3.79 3.67 3.73 4.02
子供 大人
3.18 3.07 3.29 3.23 2.83 3.34
センスいい センス悪い
2.77 2.21 1.79 2.52 2.54 2.18
暗い 鮮やか
2.78 2.59 2.60 2.79 2.71 2.68
ない 高級 高級 ない
3.26 3.11 3.27 3.28 3.03 3.42
やさしい やさしい 冷たい
3.08 2.99 2.85 3.06 2.89 3.11











































































Charlotte も Carrie と同じく，10 対全てのイメー
ジ用語において，有意な差がみられた．検定結果


























Miranda も他 3 人のキャラクターと同様，10 対
全てのイメージ用語において，有意な差がみられ
た．検定結果とストーリー展開を Table 7 に示す．







                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
3.22 2.46 3.11 2.58 3.35 2.84
派手 派手 地味
2.25 1.79 2.34 1.78 2.21 2.06
男らしい 女らしい 男らしい 女らしい 男らしい
2.74 2.42 2.88 2.61 2.65 2.66
エレガント カジュアル
2.60 2.40 2.51 2.24 2.30 2.41
品上品下
3.66 3.79 3.69 3.54 3.81 3.52
供子人大人大
3.06 2.57 2.82 2.63 2.68 2.82
センス悪い センスいい センスいい センスいい
3.17 2.41 3.08 2.30 3.38 2.65
鮮やか 鮮やか 暗い
2.84 2.55 2.90 2.80 2.57 2.83
ない 高級 ない ない 高級 ない
2.97 2.73 2.93 2.34 2.85 2.59
冷たい 冷たい やさしい























































                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
4.11 3.65 2.92 3.17 4.06 3.27
地味 派手 地味
3.73 3.10 2.72 2.57 3.23 2.37
男らしい 女らしい
3.94 3.29 3.01 3.19 3.91 2.81
カジュアル カジュアル エレガント
3.04 2.71 2.69 2.69 2.98 2.49
下品 下品 上品
3.39 3.55 3.74 3.64 3.49 3.95
子供 大人
3.41 3.04 3.05 2.98 3.44 3.04
センス悪い センスいい センスいい センスいい センス悪い センスいい
3.89 3.52 2.90 2.91 3.96 3.16
暗い 鮮やか 鮮やか 暗い
3.45 3.07 2.87 3.03 3.57 2.75
ない 高級 ない 高級
3.31 3.31 3.29 3.20 3.04 3.01
冷たい 冷たい 冷たい 冷たい やさしい やさしい
3.54 3.21 3.15 3.16 3.58 3.21
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ファッションとキャラクターの関係性
－45－

































というイメージについて，検定結果を Table 9 に
示す．
















Table 8.  シーズン 1 のキャラクター間の分散分析結果
Table 9.  シーズン 1 のキャラクター間の Tukey（T）検定
結果（イメージ用語「派手―地味」の場合）






                          キャラクター
イメージ用語 Carrie Samantha Charlotte Miranda
2.62 2.33 3.22 4.11
派手 地味
2.31 2.12 2.25 3.73
女らしい 男らしい
2.84 2.62 2.74 3.94
エレガント カジュアル
2.79 2.98 2.60 3.04
下品 上品 下品
3.58 3.86 3.66 3.39
大人 子供
3.08 3.18 3.06 3.41
センスいい センス悪い
2.97 2.77 3.17 3.89
鮮やか 暗い
2.94 2.78 2.84 3.45
高級 ない
3.21 3.26 2.97 3.31
冷たい 冷たい やさしい 冷たい
3.14 3.08 3.18 3.54

















シーズン 1 と同様に分析を行うと，10 対全て
のイメージ用語において有意な差がみられた．検


















シーズン 3 も 10 対全てのイメージ用語におい





















シーズン 4 も 10 対全てのイメージ用語におい
て有意な差がみられた．検定結果を Table 13 に示
す．















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.08 2.06 2.46 3.65
派手 派手 地味
1.97 2.13 1.79 3.10
女らしい 男らしい
2.97 2.40 2.42 3.29
エレガント エレガント カジュアル
2.94 2.69 2.40 2.71
下品 上品
3.20 3.89 3.79 3.55
子供 大人 大人
2.95 3.07 2.57 3.04
センス悪い センス悪い センスいい センス悪い
2.36 2.21 2.41 3.52
鮮やか 暗い
3.14 2.59 2.55 3.07
ない 高級 高級 ない
2.92 3.11 2.73 3.31
やさしい 冷たい


















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.15 1.58 3.11 2.92
派手 地味
2.18 1.98 2.34 2.72
女らしい 男らしい
2.85 2.22 2.88 3.01
カジュアル エレガント カジュアル カジュアル
2.83 2.97 2.51 2.69
下品 上品
3.28 3.79 3.69 3.74
子供 大人 大人 大人
2.98 3.29 2.82 3.05
センス悪い センスいい
2.38 1.79 3.08 2.90
鮮やか 暗い
2.92 2.60 2.90 2.87
ない 高級 ない ない
2.97 3.27 2.93 3.29
やさしい 冷たい やさしい 冷たい
2.88 2.85 3.04 3.15











Table 12.  シーズン 3 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果









シーズン 5 も 10 対全てのイメージ用語におい























シーズン 6 も 10 対全てのイメージ用語におい


















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
3.07 2.42 3.35 4.06
派手 地味
2.38 2.27 2.21 3.23
女らしい 男らしい
3.30 2.65 2.65 3.91
エレガント エレガント カジュアル
2.81 2.80 2.30 2.98
上品 下品
3.39 3.73 3.81 3.49
子供 大人 大人 子供
2.92 2.83 2.68 3.44
センスいい センス悪い
3.31 2.54 3.38 3.96
鮮やか 暗い
3.09 2.71 2.57 3.57
高級 ない
2.90 3.03 2.85 3.04
冷たい やさしい 冷たい
2.94 2.89 2.93 3.58

















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.94 1.91 2.84 3.27
派手 地味
2.60 2.07 2.06 2.37
男らしい 女らしい 女らしい
3.37 2.38 2.66 2.81
カジュアル エレガント
2.80 2.95 2.41 2.49
下品 上品 上品
3.13 4.02 3.52 3.95
子供 大人 大人
3.01 3.34 2.82 3.04
センス悪い センスいい
2.85 2.18 2.65 3.16
鮮やか 暗い
3.26 2.68 2.83 2.75
ない 高級
2.78 3.42 2.59 3.01
冷たい やさしい

















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.67 2.08 2.58 3.17
派手 地味
2.33 2.16 1.78 2.57
女らしい 男らしい
3.18 2.50 2.61 3.19
カジュアル エレガント エレガント カジュアル
2.79 2.90 2.24 2.69
下品 上品
3.22 3.67 3.54 3.64
子供 大人 大人 大人
2.85 3.23 2.63 2.98
センス悪い センスいい
2.69 2.52 2.30 2.91
鮮やか 暗い
3.09 2.79 2.80 3.03
ない 高級 高級 ない
2.79 3.28 2.34 3.20
冷たい やさしい 冷たい












Table 13.  シーズン 4 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果















































































9 ） パラマウントジャパン株式会社，「SEX and the 
CITY The complete Season1 ～ 6」（1998-2004）











































Comparison between fashions and university the images of  
the female students
Marina Yamada, Keiko Tanda
Department of Informatics and Mediology, School of Human Environmental Sciences,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
We have various images for each university. In one of the factors of the university images, We considered 
that the fashions of the female students might inﬂuence the university images.We investigated the fashion of 
the female students and the university images. A result of our investigation, We can be classiﬁed into three.
Ⅰ The term of university image accords with the same fashion image of the female student.
Ⅱ It has an opposite (reverse) image.
Ⅲ It doesn’t accord with two of the image term either.















・撮影期間は 2007 年から 2008 年にかけての冬季 




を 条件に 100 枚選別し，そこから 50 枚を無作為
に抽出した．




















































































1 2 3 4 5
Fig.  1.  15 対のイメージ用語








Table  3.  カジュアル－エレガントの Tukey 検定
以下同様に 14 対のイメージ用語も同じように
検定を行った結果を Table 4 に，各大学の特徴を

















Table  4.  大学名イメージ一元配置分散分析
Table  2.  カジュアル－エレガント分散分析
Table  1.  大学名・女子大生ファッションでの共通性















Table  6.  カジュアル－エレガント分散分析
6 大学間にどのような差があるか詳しく調べる






検定を行った結果を Table 8 に，各大学の特徴を


















Table  8.  女子大生ファッションイメージ一元配置分散
分析
Table  7. カジュアル－エレガントの Tukey 検定
Table  5.  6 大学の大学名イメージ調査















































Table  15.  親和女子大学














































































1 年継続した結果，Hba1 は 0.6％減少体重 -3kg し
た．高齢者の糖尿病指導は低栄養に陥りやすいが，
腎機能，栄養状態の増悪は認めなかった．
Microtubule formation and activities of antioxida-
tive enzymes in PC12 cells exposed to phosphatidyl-
choline hydroperoxides
Yukako Yamanaka, Shumi Yoshida-Yamamoto and Hi-
roshi Doi














Effects of Soy Yogurt on Intestinal and Plasma 
Polyamine Levels in Adult Rats 
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Effects of Lactic Acid-Fermented Soymilk on Lipid 
Metabolism-Related Gene Expression in Rats
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Hypocholesterolemic Effects of Lactic Acid-Fer-
mented Soymilk on Lipid Metabolism-Related 
Gene Expression in Rats
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Caffeic acid phenethyl ester suppresses the produc-
tion of pro-inﬂammatory cytokines in hypertrophic 
adipocytes through lipopolysaccharide-stimulated 
macrophages.
Juman S., Yasui N., Ikeda K., Ueda A., Sakanaka M., 
Negishi H. and Miki T.
Biol. Pharm. Bull. 35（11）: 1941-1946 （2012）
マクロファージによる脂肪細胞の炎症性サイト
カイン産生誘導に対する Caffeic acid phenethyl 
ester の抑制効果を明らかにした．
Development of novel rat model for high-fat and 
high-cholesterol diet-induced steatohepatitis and 
severe ﬁbrosis progression in SHRSP5/Dmcr.
Kitamori, K., Naito, H., Tamada, H., Kobayashi, M., 
Miyazawa, D., Yasui, Y., Sonoda, K., Tsuchikura, S., 
Yasui, N., Ikeda, K., Moriya, T., Yamori, Y., and Naka-
jima, T.




The modulation of hepatic adenosine triphosphate 
and inﬂammation by eicosapentaenoic acid during 
severe fibrotic progression in the SHRSP5/Dmcr 
rat model.
Jia, X., Naito, H., Yetti, H., Tamada, H., Kitamori, K., 
Hayashi, Y., Yamagishi, N., Wang, D., Yanagiba, Y., 
Ito, Y., Wang, J., Tanaka, N., Ikeda, K., Yamori, Y., and 
Nakajima, T.
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Simultaneous changes in high-fat and high-choles-
terol diet-induced steatohepatitis and severe ﬁbrosis 
and those underlying molecular mechanisms in 
novel SHRSP5/Dmcr rat.
Moriya, T., Kitamori, K., Naito, H., Yanagiba, Y., Ito, 
Y., Yamagishi, N., Tamada, H., Jia, X., Tsuchikura, S., 
Ikeda, K., Yamori, Y., and Nakajima, T.













Guava leaf extracts alleviate fatty liver via expres-
sion of adiponectin receptors in SHRSP.Z-Leprfa/
Izm rats.
Yoshitomi H., Guo X., Liu T., and  Gao M.

























Involvement of the mevalonate pathway in anti-
proliferative effect of zoledronate on renal cell car-
cinoma, ACHN.
Fujita, M., Tohi, M., Sawada, K., Yamamoto, Y., Na-
kamura, T., Yagami, T., Yamamori, M., and Okamura, 
N. 





Cytotoxicity of 15-deoxy-Δ12, 14-prostaglandin J2 
through PPARγ-independent pathway and the in-
volvement of the JNK and Akt pathway in renal 
cell carcinoma.
Fujita, M., Tohji, C., Honda, Y., Yamamoto, Y., Naka-
mura, T., Yagami, T., Yamamori, M., and Okamura, N. 
Int. J. Med. Sci., 9, 555-556 （2012）























Mycophenolate mofetil: fully utilizing its benefits 
for GvHD prophylaxis.
Minagawa K, Yamamori M, Katayama Y, and Matsui 
T. 




Treatment schedule-dependent effect of 5-fluoro-
uracil and platinum derivatives in colorectal cancer 
cells.
Takara, K., Fujita, M., Minegaki, T., Yamamoto, K. 
Takahashi, M., Yokoyama, T., and Okumura, K. 




Restriction of mast cell proliferation through hyal-
uronan synthesis by co-cultured ﬁbroblasts. 
Takano, H., Furuta, K., Yamashita, K., Sakanaka, M., 
Itano, N., Gohda, E., Nakayama, K., Kimata, K., Sugi-
moto, Y., Ichikawa, A., and Tanaka, S. 





Synthesis of （±）-8-deisopropyladunctin B
Nomura, S., Arimitsu, K., Yamaguchi, S., Kosuga, Y., 
Kakimoto, Y., Komai, T., Hasegawa, K., Nakanishi, A., 
Miyoshi, T., Iwasaki, H., Ozeki, M., Kawasaki, I., Ku-
rume, A., Ohta, S., and Yamashita, M. 
Chem. Pharm. Bull. 60, 94-103 （2012）
天然物 adunctin B の骨格構造をもち，その類縁
化合物である（±）-8-deisopropyladunctin B の合成
に成功した．
Preparation of benzo[b]furans having five-mem-
bered heterocycles at the 2-position and 2-（4-alkyl-
carbamoylbuta-1,3-dienyl）benzo[b]furans, and 
their cysteinyl leukotriene receptor （cysLT1, 
cysLT2） inhibitory activity
Akai, Y., Tabuchi, Y., Ando, K., Ito, A., Sakata, Y., Ka-
wasaki, I., Ohishi, T., Yamashita, M., Ohta, S., 
Nishide, K., and Ohishi, Y.
Chem. Pharm. Bull. 60, 1461-1467 （2012）




Monodispersed molecularly imprinted polymer for 
creatinine by modiﬁed precipitation polymerization
Haginaka, J., Miura, C., Funaya, N. and Matsunaga, H. 




Matrine- and oxymatrine-imprinted monodisperse 
polymers prepared by precipitation polymerization 
and their applications for the selective extraction of 
matrine-type alkaloids from Sophora flavescens Ai-
ton
Funaya, N. and Haginaka, J. 




Chromatographic Separations and Analysis: Pro-
tein and Glycoprotein Stationary Phases
Haginaka, J.
Carreira, E. and Yamamoto, H. eds., Comprehensive 
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Preparation of molecularly imprinted polymers for 
organophosphates and their application to the rec-
ognition of organophosphorus compounds and 
phosphopeptides
Haginaka, J., Tabo, H. and Matsunaga, H.




Role of bis （monoacylglycero） phosphate in pro-
pranolol binding to phospholipid membranes under 
acidic conditions as measured by high-performance 
frontal analysis/capillary electrophoresis 
Hamaguchi, R., Kuroda, Y., Tanimoto, T., and Hagina-
ka, J.
Electrophoresis, 33, 3101-3106 （2012）
塩基性両親媒性薬物とリン脂質膜との親和性に
及ぼす BMP の影響について，高性能先端分析 /
キャピラリー電気泳動法を用いて検討した．
The effect of treatment with a sustained-release 
prostacyclin analog （ONO-1301-loaded PLGA mi-
crospheres） on short-term memory impairment in 
rats with transient global cerebral ischemia 
Hazekawa, M., Sakai, Y., Yoshida, M., Haraguchi, T., 
and Uchida, T.
J Microencapsul, 29（3）, 211-218 （2012）




Single injection of ONO-1301-loaded PLGA micro-
spheres directly after ischemia reduces ischemic 
damage in rats subjected to middle cerebral artery 
occlusion
Hazekawa, M., Sakai, Y., Yoshida, M., Haraguchi, T., 
and Uchida, T.
J. Pharm. Pharmacol, 64, 353-359 （2012）
一過性の脳虚血ラットを用い，脳梗塞後急性期
において，ONO-1301 含有 PLGA マイクロスフェ
ア製剤単回投与の脳保護薬としての有用性を明ら
かにした．
Comparison between original and generic versions 
of ceftriaxone sodium preparation for injection: 
compatibility with calcium-containing products
Tange, M., Yoshida, M., Nakai, Y., and Uchida, T.





Factors affecting the bitterness intensities of ten 
commercial formulations of ambroxol
Uchida, T., Sugino, Y., Hazekawa, M., Yoshida, M., 
and Haraguchi, T.




Effect of antioxidants on the stability of ONO-1301, 
a novel long-acting prostacyclin agonist, loaded in 
PLGA microspheres
Uchida, T., Hazekawa, M., Morisaki, T., Yoshida, M., 
and Sakai, Y.

























































Characteristics of glucocorticoid synthesis-related 
factors in the adrenals of obese Zucker rats （Short 
communication）.
Harikai, N. and Yamada, M.
Acta. Physiol. Hung., 99（2）, 159-165 （2012）
肥満 Zucker ラットの副腎では Akt のリン酸化
が低下し，グルココルチコイド合成因子の発現が
亢進していることを明らかにした．
Characteristic induction of steroidogenic factor 1 
（SF-1） and DAX-1 and enhanced expression of glu-
cocorticoid synthesis-related genes in adrenals from 
spontaneously hypertensive rats.
Harikai, N.





Inositol phosphate kinase Vip1p interacts with his-
tone chaperone Asf1p in Saccharomyces cerevisiae. 
Osada, S., Kageyama, K., Ohnishi, Y., Nishikawa, J., 
Nishihara, T. and Imagawa, M.
Mol. Biol. Rep., 39, 4989-96 （2012）
ヒストン・シャペロンの Asf1p と相互作用する
タンパク質として Vip1p を同定し，Vip1p が転写
の伸長反応に関与することを明らかにした．
Effect of 6-O-α-maltosyl-β cyclodextrin and its 
cholesterol inclusion complex on cellular cholesterol 
levels and ABCA1 and ABCG1 expression in mouse 
mastocytoma P-815 cells
Okada, Y., Ueyama, K., Nishikawa, J., Semma, M., 
and Ichikawa, A. 










日本食品化学学会誌， 19, 49-53 （2012）.
PET ボトル入りミネラルウォーター類の高気温
保存下における品質変化を明らかにした．
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Effect of lipopolysaccharide on the xenobiotic-in-
duced expression and activity of hepatic cyto-
chrome P450 in mice.
Moriya, N., Kataoka, H., Fujino, H., Nishikawa, J., 
and Kugawa, F. 




Transcutaneous immunization system using a hy-
drotropic formulation induces a potent antigen-
speciﬁc antibody response.
Takatani-Nakase T, Tokuyama E, Komai M, and Taka-
hashi K.





CXCR4 stimulates macropinocytosis: implications 
for cellular uptake of arginine-rich cell-penetrating 
peptides and HIV.
Tanaka G, Nakase I, Fukuda Y, Masuda R, Oishi S, 
Shimura K, Kawaguchi Y, Takatani-Nakase T, Langel 
U, Gräslund A, Okawa K, Matsuoka M, Fujii N, Hat-
anaka Y, and Futaki S. 




Hepatic cytochrome P450 mediates interaction be-
tween warfarin and Coleus forskohlii extract in vivo 
and in vitro.
Yokotani, K., Chiba, T., Sato, Y., Taki, Y., Yamada, S., 
Shinozuka, K., Murata, M., and Umegaki, K.





Coleus forskohlii extract induces hepatic cyto-
chrome P450 enzymes in mice.
Virgona, N., Yokotani, K., Yamazaki, Y., Shimura, F., 
Chiba, T., Taki, Y., Yamada, S., Shinozuka, K., Murata, 
M., and Umegaki, K.
Food. Chem. Toxicol., 50（3-4）, 750-5 （2012） 




Ginkgo biloba extract attenuates warfarin-mediated 
anticoagulation through induction of hepatic cyto-
chrome P450 enzymes by bilobalide in mice.
Taki, Y., Yokotani, K., Yamada, S., Shinozuka, K., 
Kubota, Y., Watanabe, Y., and Umegaki, K.









New Diet Therapy, 106, 3-10 （2012）
新聞の折り込み広告に着目し，1999 年から









Effects of Short-term Ginkgo Biloba Extract Feed-
ing on Hypotensive Action of Nicardipine in Rats.
Kubota, Y., Umegaki, K., Tanaka, N., Kagota, S., Na-
kamura, K., Kunitomo, M., Watanabe, Y., and Shino-
zuka, K.
Pharmacometrics, 82, 29-34 （2012）
Wistar ラットにおけるイチョウ葉エキスの短期






Effect of Cordyceps sinensis on TIMP-1 secretion 
from mouse melanoma cell. 
Kubo, E., Sato, A., Yoshikawa, N., Kagota, S., Shino-
zuka, K. and Nakamura, K.





Inhibitory effect of cigarette smoke extract on ex-
perimental lung metastasis of mouse melanoma by 
suppressing tumor invasion.
Takahashi, Y., Horiyama, S., Kimoto, Y., Yoshikawa, 
N., Kunitomo, M., Kagota, S., Shinozuka, K. and Na-
kamura, K.,





VEGF -634C/G genotype is predictive of long-term 
survival after treatment with a deﬁnitive 5-ﬂuoro-
uracil/cisplatin-based chemoradiotherapy in Japa-
nese patients with esophageal squamous cell carci-
noma.
Tamura, T., Kuwahara, A., Yamamori, M., Nishiguchi, 
K., Nakamura, T., Okuno, T., Miki, I., Manabe,Y. and 
Sakaeda, T., 




THRB genetic polymorphisms can predict severe 
myelotoxicity after deﬁnitive chemoradiotherapy in 
patients with esophageal squamous cell carcinoma.  
Miki, I., Nakamura, T., Kuwahara, A., Yamamori, M., 
Nishiguchi, K., Tamura, T., Okuno, T., Omatsu, H., 
Mizuno, S., Hirai, M., Azuma, T. and Sakaeda, T.,   




OnCAL, the Online Corpus of Academic Lectures, 
an English language support system for university 
science and engineering instructors.
Kunioshi, N., Noguchi, J., Tojo, K., and Hayashi, H.
JSEE （Japanese  Society for Engineering Education） 






An online support site for preparation of oral pre-
sentations in science and engineering.
Kunioshi, N., Noguchi, J., Hayashi, H., and Tojo, K.









































a)形態 人文 ・社会科 学編 お よび自然科学編 として編集す る.
b)書式 人文 ・社 会科学編 は横書 きを原則 と し,編 集委員会が必要 と認 める場合 に
は縦書 き も可 とす る.横 書 きは横一段 として,縦 書 きは上 下二段 と して組 む.ま た,自
然科学編 はすべて横 書 き,横 二段 として組 む,
投 稿 原稿 は この細則 に従 って,作 成 しなければな らない.こ れに従 っていない原稿 は作成
の し直 しを著者 に求め ることがあ る.投 稿 にあたっては,正 副原稿(コ ピーで も可)各一
部 を提 出す ることとす る。 なお,写 真 はコピー としないこ と.原 稿 は,一 編 につ き,刷
り上 が り9頁 以内 とす る.
審 査 投稿 にあ たっては,あ らか じめ,著 者が その領域 の専 門家(2～1名,講 師以上)にそ
の論文 の価値判 断 を依 頼 した うえで,そ の採否の決定 は原則 として本委員会が行 う.
その領域 の専 門家(審査員)は論文 の内容,文 章 な どにつ いて,必 要 に よ り加 除修正 を
求 める ことがで きる.著 者 は審査員 の意 見の諾否 を明確 に し否 の場合 はその理 由 をつけ
て原稿 とともに提 出期 限内 に担 当編集委員 に提 出 し,委 員会が その原稿 の採否 を決定す
る,
9.そ の 他
a)提出期 限 を過 ぎた原稿 は,そ の理 由 を問わず,こ れを受理 しない.
b)著者 の校 正 は原則 と して2校 まで とす る.校 正 に際 しては,印 刷上 の誤 り以外 の字
句の訂正,挿 入,お よび削除 は,担 当委員 の許可 な く行 うことは,許 されない,
c)編集上,や むをえず投 稿原稿 の修正お よび返却 をす る ことが ある.ま た,本 委員会
の指示 に従 わ ない場合 は,原 稿提 出後 にお いて も返却 する ことがある。
d)別刷 りは50部 とす る.こ れを超過 する場合 は研 究費負担 とす る.
e)その他の必要事項 は本委員会が定 める.
f)この細 則 の改正 は学部 長会構成員 ,図 書館 長お よび編集委員長 か らなる紀 要検討委
員会 の議 を経 た うえ,学 長が これ を定め る.
9)紀要検 討委員会の 開催 は,紀 要編集委員長 が発 議 し,学 長が これ を招 集す る.
II原 稿
1.原 稿
1)原稿 は原則 と して写植方式 で作 成する. すなわ ち,原 稿 の1枚 がその まま刷 り上 が りの1頁 とな
一65一
る よう,図 や表 写真 な ども,著 者 自身がア レンジ して,原 稿 の 中に組み込みいれてお く.
2)提出原稿 はA4判 で作 成す る.
3)将来の完全 写植 式へ の経過処置 として,当 面 は図や表の入 るべ き所 を白抜 きとし,図,表 を別に
添付 して提 出す る ことを認 める.
4)原稿 の第1頁 は次の順 に従 って作 成す る.
i)まず,表 題(表題 は正確,か つ簡 潔 に論 文内容 を表す もので あ るこ と.ま た,副 題 は行 を改 め
て書 くこ と),著者 名(さらに行 を改 めて 中央 に書 くこ と),所属(学部,学 科,研 究室 を,さ ら
に行 を改めて 中央 に書 く)の順 に書 く.
ii)和文原稿 の場合,原 則 として,表 題 著者 名,所 属 は欧文 を添 える.
iii)次に欧文要旨(200字前後)を置 き,以 下本文 を続 ける.
iv)ただ し,人 文 ・社会科学編 においては,欧 文の表題 ・著者 名 ・所属お よび欧文要 旨は別紙(A4判)
に作成 し,本 文の後 ろに添 える.














7)和文原稿 の場合,文 章は原則 として簡潔に し,常 用漢字,ひ らが な,新 かなつかい を用 いる こと,
外 国語音訳,生 物 の和名等 はカ タカナ を用 い,外 国人名,生 物学名 な どは原綴 りを用い る.
8)脚注は,関 係 す る本文中の語の右肩 に*,**な どをつけ,そ の頁 の下 に横線 を引 き,そ の下側
に挿入す る こと.行 間は1ス ペース とす る.
9)活字書体 の指 定は別添 資料 に従 うこと.
2.図 ・表 ・写真
1)同じデー タを図 と表の両者 で示 す ことは許 され ない,
2)図,表お よびそれ らのタイ トルな らびにその説明文 は,和 文原稿 において も,原 則 と して欧文で
書 くこと.
3)写真 は図 と して取 り扱 い,図(写 真),表 にはそれ ぞれ番号(Fig.1,Fig.2,Tablel,Table2など)
と見出 しを記入す ること.
4)図の番号(Fig.1,Fig.2など)および見出 しは図の下方 に,表 の番号お よび見 出 しは表の上 に記入す
るこ と.
5)式は,原 則 と して ワープロを用 いて印書す るこ と,
6)図や表,写 真 な ど別添原稿 に して提 出す る場合.
i)原稿(写真の場合台紙)は本文 と同 じくA4に 合 わせ る こと.
ii)図は,印 刷 に直接使用で きる よう,白 紙又は青色方眼紙 に墨書 きと し,文 字 を活字で入 れる場
合は,鉛 筆書 きで記入す ること,
iii)原図は1/2に 縮尺 される ことを考慮 して作 図す るこ と.な お他 の縮 尺 を希望す る場合 はその
仕 様 を朱書 きで明示 す ること.
7)写真 は鮮 明なる もの とし,必 ず 台紙(A4)に貼 ること.
8)写真,図 等 を台紙 に貼 る時は,製 版 上必要な場合 に簡単 に剥が れる よう配慮す るこ と.
9)写真 中の文字 などは写真の上 に薄紙 をかけ,指 定 す る位置,文 字 な どを青鉛筆(または青イ ンク)




i)本文 中 の 各 引用 箇所 に は語 句 の 右 肩 に1),2)・ ・の 引 用 番 号 を付 け る こ と.
ii)文献 は この 引用 番 号 の順 に,論 文 末 尾 に一 括 す る こ と.
iii)参考(引 用)文 献 の 記 入 は 次 の順 に従 う こ と.
(a)雑 誌 の 場合
1.著 者 名,2.誌 名(欧 文 誌 名 は イ タ リ ッ ク),3巻(和 欧 と も ゴ シ ッ ク)(号),4。 ペ ー ジ(始
め 一終 わ り),5.発 行 年 次
な お,号 と発 行 年 次 に はOを つ け る,
[例]3)Mukogawa,H.,Nishinomiya,S.andMukogawa,T.,J.Biochem.襲,456-461(1994)
8)武庫 川花 子,武 庫 川 太 郎,栄 養 誌,4Ω,1213.1215(lgg3)
(b)単行 本 の場 合
1.著 者 名,2.書 名(書 名 は イ タ リ ッ ク),3.発 行 所 と発 行 場 所(初 版 の場 合 は,第 版 は





17)小林 悟,実 験 医学,共 立 出 版,東 京,vol1,pp.51-63(1987)
23)仁田 勇,X線 結 晶,仁 田 勇 ら編,朝 倉 書 店,東 京,第2版.pp.937-954(1980)
2)文献 に は原 則 と して,論 文 タ イ トル は付 け な いが,必 要 な場 合 は この 限 りで は ない.
3)書物 の書 名 は二 重 カ ギ カ ッコ を,論 文 タイ トル は一 重 カ ギ カ ッ コ をつ け て もよい 。
4)自然 化 学 篇 の 投 稿 論 文 で は,「ibid」や 「同上 」の 省 略 形 は用 い ず,所 載 誌(書)名 を繰 り返 し記 載 す
る こ と.た だ し,人 文 ・社 会 科 学 篇 は こ の 限 りで は な い.
[例]1)ヴ ァ ル デ ン フ ェ ル ス,H.,(松 山 康 国 ・川 村 永 子 訳)『 絶 対 無 』,法 蔵 館,京 都,
pp.85-88(1986)
2)同上,P.121(1986)
3)高橋 進 「老 ・荘 にお け る 自然 」日本 倫 理 学 会 ・金 子 武 蔵 編 『自然 倫 理 学 的 考 察』以 文 社 ,
東 京,PP.104-106(1979)
4)中村 元 『原始 仏 教 の思 想 上 』(中村 元 選 集 第13巻),春秋社,東 京,pp.254-260(1970)
5)前掲1),PP.225-241(1986)
4.そ の他
1)本文 原稿 の各 頁 の下,中 央 部 に,下 記 の 要 領 で 頁 数(仮)を 書 き入 れ る こ と.
例)5/8(8頁 の 原 稿 の5頁 目)
2)細則 に よる こ とが 著 し く困難 で あ る場 合 は,著 者 の所 属 す る学 会 の 方 式 に従 って も差 し支 え ない .





和 文 論 文 欧 文 論 文
主 題 16P並 体(明朝) 16PCent,(頭 の みCap.)
副 題 14P並 体 14PCent.(頭 の みCap.)
著 者 名 12P並 体 12PCent.(頭 の みCap.)
大 見 出(緒言など) 12P太 字体(ゴチ ック) 12PGothic
小 見 出 10.5P太 字 体
本文 10P並 体 10PCent.
本文中の欧語,数 字 10PCentury 一 一 一
本文右肩へ添付の引用番号
本 文1・3つ) 06P並 体 06PCent.
受理年月日脚注題見出 08P並 体 08PCent,
文 献 欄 09P並 体 09PCent,
欧 文 項 (欧文) (和文)
主題 16PCent.頭 の みCap. 16P並 体(明朝)
副題 14PCent,頭 の みCap. 14P並 体
著者名 12PCent.頭 の みCap. 12P並 体
本文(要約文) 10.5PCent.Boldface 10.5P並体
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